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Abstract 
In the United States, the National Core Music Standards, that is, common educational goals in music, were 
established in 2014 as a revision of the National Standards for Arts Education. As in the United States, the 
authority of education is left to the states, so the National Core Music Standards do not have legal value and each 
is free to establish its own standards. Although most states follow the National Core Music Standards, some states 
that follow them have their own unique characteristics. In this study, we examined and analyzed Colorado’s music 
standards. The results showed that while the Colorado music standards are said to conform to the “National Core 
Music Standards,” first, their artistic process, their structure and content differ from the “National Core Music 
Standards”. Second, specific approaches to musical knowledge and skills are detailed for each grade. Third, the 
“Academic Context and Connections” section which is similar to the “Enduring Understanding” and “Essential 
Question” sections of the National Core Music Standards, is provided for each grade and content area. Fourth, 
“Colorado Essential Skills” section specifies which workforce skills are acquired through the content of the 
standards. In this study, we discovered another aspect of music education in the United States, which is a federal 
system, that cannot be solely analyzed based on the National Core Music Standards. 
 
1. はじめに 
2014 年，米国では全米コア芸術スタンダード（National Core Arts Standards）が策定され, その音楽分野
が，全米コア音楽スタンダード（National Core Music Standards）である。この全米コア音楽スタンダードは，
1994 年に策定された全米芸術教育スタンダード（National Standards for Arts Education）の音楽分野の改訂版
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果たしている。芸術プロセスとアンカースタンダードを整理したものを表 1 に示す。 
 
表 1 全米コア音楽スタンダードにおける芸術プロセスとアンカースタンダード 
芸術プロセス 








































（National Core Arts Standards: A Conceptual Framework for Arts Learning, p.13 より筆者作成） 
 








 表 2 全米コア音楽スタンダードにおける芸術プロセスと構成要素 
創造 演奏 反応 関連性 
イメージ 選択 選択 関連性 
計画と実行 分析 分析 関連性 
 解釈 解釈  
評価・改良 リハーサル・評価・改良 評価  
提示 上演   











2020 年版スタンダードの構成としては，「音楽の表現（Expression of Music）」，「音楽の創造（Creation of 
Music）」，「音楽の理論（Theory of Music）」，「音楽の美的評価（Aesthetic Valuation of Music）」の大きく 4つ
の芸術プロセスに分かれる。これは， 2009 年版の旧スタンダードから変更されていない。また，音楽の
授業を通して達成するべき能力について，各芸術プロセスにすべての学年に共通する 8 つの達成目標
（Prepared Graduates in Music）が示されている。8つの達成目標とは，コロラド州の教育を受けるすべての
生徒が，中等教育修了後，職場環境での成功を確実にするために習得しなければならない幼稚園から 12 年
生までの概念とスキルである。芸術プロセスと 8つの達成目標を表 3 に示す。 
 
表 3 芸術プロセスの定義と 8つの達成目標 
芸術プロセス 
























































































「本質的な問い」の一部を例として表 4 に取り出す。 
 
表 4 全米コア音楽スタンダードの構成内容 
芸術プロセス 創造 演奏 反応 関連性 








































































芸術スタンダード：芸術学習のための概念枠組み（National Core Arts Standards: A Conceptual Framework for 










また著McTighe と Grant Wiggins は，「内容をカバーすべきものと考えるのではなく，知識と技能を，そ
の科目の主要な問題を理解するための中心的な問題に対処する手段として考える」（National Core Arts 
Standards: A Conceptual Framework for Arts Learning, p.13）と述べている。また，「『本質的な問い』とは，学
生が最初に遭遇する特定のトピックを越えた移動を奨励し，暗示し，さらには要求するものであり，した
がって，概念上のつながりとカリキュラムの一貫性を促進するために何年にもわたって繰り返すべきであ














コロラド州音楽スタンダードの内容としては，①8 つの達成目標，②学年レベルの期待（Grade level 
expectation）［プレスクールでは（Preschool Learning and Development Expectation）］，③結果の証拠（Evidence 
Outcomes）［プレスクールでは（Indicators of Progress）］，④教育的文脈とつながり（Academic Context and 
Connections）［プレスクールでは（Examples of High-Quality Teaching and Learning Experiences）］の 4項目ご
とに細かい学習へのアプローチが示されている。また，教育的文脈とつながり（Academic Context and 
Connections）では，さらに「コロラド州本質的スキル（Colorado Essential Skills）」，「探究的な問い（Inquiry 
Questions）」，「広がりとつながり（Expand and Connect）」の 3つに細かく分かれて，学習のアプローチが示
されている。以上の項目がグレード（Pre〜高等学校）ごとに示され，スタンダードが構成されている。例
として「音楽の表現」におけるグレード 5 のスタンダードを表 5 に示す。 
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（2）教育的文脈とつながり（Academic Context and Connections）について 
 「教育的文脈とつながり」は，前述したように，学年・達成目標ごとに設定されている。「コロラド州本
質的スキル」，「探究的な問い」，「広がりとつながり」の 3つの項目で構成されている。 
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